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Pathology of cardiac transplant 
YusuKE FusE and FusAYOSHI TOMITA本
Department of Pathology and 2nd Surgical Department*, 
Sappro Medical College 
The histopathological findings of the homograft rejection are described 
from 20 heterotopic cardiac transplants and from 8 human cases. 
The pathologic process is characterized by infiltration with basophilic 
mononuclear cells and vascular changes. The transfiguration of the 
histological finding in the homografts due to postoperative duration and to 
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8 日・外・'.i 第39巻第 1,2号（昭和45年3月）
図23 限局性心筋壊死部に発達した肉芽組織内の微小血管の増加がみられるが，血管変化ばみられず，急性拒
絶反応病変の主体が微小血管の崩解による所見（図25,26）と対照的である. x 150 
図24 細動脈内皮細胞の腫大傾向はみられるが，新生血管に著変はみられない．×600
図25 カナダA280人体移植心：毛細血管の透過性冗進によるど思われる心筋線維束聞の強い浮腫，出血をみ





















図38 ラット宿主心 ：心筋間質細胞の Aschoff様細胞の特有のクロ 7チン頼粒の凝集を示す．核はふくろ目
状外観を呈している． ×1500
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